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─ A Satire of the Three Estates と Magnificence ─
Physicality of the Allegorical Kings in Two Tudor Interludes
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wald gar all your fleshce vp ryse, / To luik 
vpon hir face, 204-5）と描写される。







待に震えるのだ（My bodie trimblis feit and 
hands, 371）。さらにSensualityn以外には自
分の症状を治せないと言う（And say I ly in 







扱った ら よ い の か を ま だ 知 ら な い た め、
















も 語 ら れ る。（Howbeit that hee lang tyme 
hes bene sleipand, / Quhairthrow misreull hes 















garris yow mak sic dreirie cheir? /Be blyth sa 






長く眠りについている（Get up, thow sleipis 
























will do nocht without the conveining / Ane 





の身体に触れる必要がある。（Get up, sir 
King, ye haif sleipit aneuch / Into the armis of 
Ladie Sensual.  1693-94）この肉体的接触は
Sensualityに衝撃を与える。（How dar ye be 
Wantonnesは「口づけをし、抱きしめなさい、
胸布の中までキスしても彼女は尻込みしませ
んよ」（To kis hir & clap hir sir be not affeard; 
/ Sho will not shchrink thocht ye kis hir ane 










15ヵ月間が経過する。（I see fyfteine Mones 






will sit still heir and repois. 934）だけである。
さらにVeritieが登場する際にも、「人間の王」
は歌を歌う女たちの間に寝そべっている
（Heir sall the Ladies sing ane sang, the King 
sall ly doun aang the Ladies, and then Veritie 
sall enter.  1025 SD）。Verityの来訪に危機感
を抱くFlatterieの言葉から「王が愛人と寝て
いる」ことが明らかになる。（Now quhill the 




























の台詞「中庸が肝心（Measure is treasure. 
125）」に表されている。しかし、主人公の「王














so pert sir knaif / To tuich the King? 1690-91）
　「道を踏み外した暴君を懲らしめる」（To 
























めるのである。（The King imbraces Correction 






（Heir sall the thrie estaits cum fra the 




（Ah lord, so I would halse her heartily! / So I 







肉体は恐怖にうち震える（Lord, so my flesh 




（that for thy misdeed / From God am sent to 
quite thee thy meed. 1877-78）、「身分の高い
ものたちを引きずりおろし、打ち倒す」（I 
pluck down king, prince, lord, and knight; I 
rush at them rougly and make them lie full 





る。（Here Magnificence is beaten down and 
spoiled from all his goods and raiment. 1876 
S.D.）
　Adversityが糾弾する「王威」の罪は’reason’
ではなく’will’に従う生き方（This losel was a 
lord and lived at his lust; 1887）、己を知らぬ
驕 り（He knew not himself, his heart was so 
high; / ... / He was wont to boast, brag, and to 
brace; 1889-91）、飽くなき物欲と浪費（All 
worldly wealth for him too little was; / ... / 
Sometime without measure he trusted in gold; 
1893-95）である。このうち傲慢さは前述し
た自らを過去の英雄に比肩することによって、
　 そ の 傲 り を 見 透 か し た よ う にCourtly 
Abusionが登場し、権勢を誇る君主にふさわ
し い 肉 欲（It is seeming your pleasure ye 
delight, / And to acquaint you with carnal 
delectation, 1547-48）と新奇なファッション
（And to fall in acquaintance owith every new 
fashion; 1549）、さらには愛人を持つ快楽（To 




る（...her veins as azure indy blue,/ As lily 
white to look upon her lere,... / Her mouth 
enbalmed, delectable and merry,/ Her lusty 
lips ruddy as the cherry -- 1554-60）。
　「 王 威 」 の 返 事（Ah, that were a baby to 
brace and to buss! / ... on such a female my 




will a mistress be won for money and for gold? 
1576）と無邪気とも言える質問をする。
　Courtly Abusionは「王威」に彼自身の’will’
に従うよう忠告する（Be it right or wrong, by 
the advice of me / Take your pleasure and use 
free liberty;  1598-9.  Let your lust and liking 




















手 を 伸 ば す の で あ る（Shall I myself hang 
with an halter? Nay; Nay, rather will I choose 













is no man may sin more mortally / Than of 
wanhope through the unhappy ways / By 















るまで気が収まらないだろう」（... rest shall I 
none have / Till I be  revenged on that 





mirth I have him curried, beaten, and blissed, 
/ Him that I loved not, and made him to lowt; / 
... / For such abusion I use now and then. 










let him set about lifting Magnificence and he 





首 く く り の 縄 と ナ イ フ を 持って 登 場 し、
（Here enters Miachief [with a halter and a 
knife ]. 2309 S.D.）自殺を教唆する（Lo, here 
is thy knife and a halter; and or we go further 
/ Spare not thyself, but boldly thee murder. 
― 8 ―
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your potecary assigned am I. 2350-52）。神は
魂だけではなく肉体をも癒すことに心を砕い
ていることがGood Hopeによって告げられる。







り方についても述べている（Quhat is ane 
King? nocht bot ane officiar, / To caus his 
leiges liue in equitie: / And vnder God to be 
ane punishcer / Of trespassours against his 
Maiestie. / Bot quhen the King dois liue in 
tyrannie, / Breakand Iustice for feare or 
affectioun, / Then is his Realme in weir and 





（Book 4. Chapter 1）ジョンは ’while individuals 
merely look after individual objects, rulers are 







と い う 政 治 論 を 展 開 し て い る。７）Divyne 
Correctiounnが「人間の王」に国家の改革を






イエスの肉体（Wounded from the foot to thecrown 
of the head; 2365）を連想させる誓言が多用されて
いることである。（I thee reqeist quha rent wes on 
the Rude, 94）十字架にかけられたイエスの姿は
誓言として代表的なものである。『三階級』でも
繰り返し出てくるが、多くは ”be Gods passion”の
形で用いられている。傷つけられた肉体を連想さ
せ る 言 葉 が 用 い ら れ て い る の は、”be God[i]s 




７） Medieval Political Theory - A Reader, ed. by C.J. 
Nederman and K.C. Forhan, Routledge. 甚野尚志
『十二世紀ルネサンスの精神』知泉書館　250-
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